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書（七書）』の写本は、MS. Cambridge University 






　 A quarto, on vellum, 450 pages of 24 lines each, 
handwriting Normanno-Saxon, and ascribable to 
the early part of the xii century. 
　 HOMILIES, PASSIONS OF SAINTS, AND 
OTHER SACRED PIECES, in Anglo-Saxon.
　 1. The Twenty-four Chapters of Ælfric’s 
translation of Genesis （pp. 4 -44）
　 The text, though somewhat modernized, is 
substantially the same as that printed in the 
Heptateuch, ed. Thwaites, Oxf.1698.Ælfric’s 















MS. Cambridge University Library, Ii, 1. 33 の背表紙
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Museum, Cotton, Claudis B. IV）とオックスフォー
ド大学ボドリアン図書館蔵の写本（MS. Bodleian, 
Land Misc. 509）を底本としている。以下では、上









⑴ Preface to Genesis, Gen. caps. i-iii., vi.-ix. . xii.-xxii. 19
　　　　　　　　  =  Text identical with that of B 
and L.
⑵Gen. iv.-v., x.-xi.   = Completely new text.











MS. B  Soðlice Adam gestynde Cain be Euan his 
gemæccan, 7  ðus cwæs: 
　　　　 truly Adam begot Cain through Eve his 
spouse and thus said
　　　　 Ðisne man me sealed Drihten this person 
to me gave the Lord
MS. C　  Adam soðlice æfter þisum breac his 
wiues, 7  heo eacnode 7
　　　　 Adan truly after this violated his wife and 
she conceived and 
　　　　 acende Cáin, 7  cwæð : Ic æfde mannan 
þurh God.
　　　　 gave birth to Cain and said I had man 
through God
　　　　　　　　　　（Crawford 1922: 91）
Gen 4：1  Adam vero cognovit Havam uxorem 
suam quae concepit et peperit Cain 










‘Adam gestynde Cain be Euan his gemæccan’ の文
意はラテン語聖書とかなり異なっており、後半部
分の‘Ðisne man me sealed Drihten’ では、語順の
違いは無視するとしても、ラテン語聖書とは逆に
主語がDrihtenになっている。
　次にあげるGenesis CAP. IV 2  も同様である。
M.S. B　Eft he gestrynde Abel.
 again he begot Abel
M.S. C　Eft heo acende his broðor Abæl.
 again she gave birth to his brother Abel
Gen 4：2  rursusque peperit fratrem eius Abel （fuit 









　 MS. C prefers god where MSS. L and B have drìhten.
 gear ,,         ,,         ,,    winter.
 gereord ,,         ,,         ,,    spræ- c.
　　　　　　　（Crawford 1922: 437, §49.）






　B写 本 とC写 本 と を 比 較 し、ラ テ ン 語 聖 書
（Vulgate）の該当箇所をあげる。次は、Genesis 
CAP. IV 3  である。
MS. B 3.  Ða wæs hit geworden æfter manegum 
dagum ðæt Cain brohte 
　　　　 then was it became after many days  that 
Cain brought
　　　　 Drihtne lac of eorðan tilingnum to the 
Lord offering from earth gain
MS. C 3  Hit wæs þa  æfter manegum dagum þæt 
Cain ofrode Gode lac of 
　　　　 it was then after many days that Cain 
offered God offring from
　　　　þare eorþan wæstmum.
Gen 4：3  factum est autem post multos dies ut 
offerret Cain de fructibus terrae munera 
Domino （Vulgate）
　B写本の冒頭、‘Ða wæs hit geworden …’ は副詞
であるので、V 2 語順である4 ）。他方、C写本の対
応部分は、‘Hit wæs þa …’ であるので、SV語順と
解釈することが可能である。
　次に、続くGenesis CAP. IV 4  の校異を比較する。
MS. B 4   Abel brohte to lace ða frumcennedan of 
his heorde. 
　　      　 Abel brought to offering the firstborn of 
his herd   
　　      　 Ða beseah Drihten to Abele 7  to his 
lacum,
　　      　 then looked the Lord to Abel and to his 
offering
MS. C 4  7 Abel ofrode of þam frumcænnedum 
sceapum his heowodum 5 ）
　　     　 and Abel offered of（gen.） the firstborn 
sheep his herd
　　     　 7  of his fætnesse. 
　　     　and from its fat 
　　     　Þa beseah God to Abele 7  to his lacum,
　　     　 then looked God to Abel and to his offering
Gen 4：4  Abel quoque obtulit de primogenitis 
gregis sui et de adipibus eorum et 
respexit Dominus ad Abel et ad munera 
eius （Vulgate）
　C写本の ‘ofrode of þam frumcænnedum sceapum 






MS. Cambridge University Library, Ii, 1. 33, p.12部分
（下線は著者による。注 5 を参照。）
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　次に、続くGenesis CAP. IV 8 -10 の最初の文を
比較する。
MS. B 8. Ða cwæð Cain to Abele his breðer:  …
　　　　then said Cain to Abel his brother
MS. C 8. Cain cwæð þa to Abel his broþer:  …
　　　　Cain said then to Abel his brother
Gen 4：8  dixitque Cain ad Abel fratrem …（Vulgate）
MS. B 9. Ða cwæð Drihten to Caine:  … 6 ）
　　　　then said the Lord to Cain
MS. C 9. Cain cwæð þa to Cain:  …
　　　　Cain said then to Cain
Gen 4：9  et ait Dominus ad Cain …（Vulgate）
MS. B 10. Ða cwæð Drihten to Caine:  …
　　　　  then said the Lord to Cain
MS. C 10. God cwæð to him:  …
　　　　 God said  to him
Gen 4 : 10 dixitque ad eum …（Vulgate）
　上の例を比較すると、B写本では、副詞 ða が文
頭の位置にあり、典型的なV 2 構文であるのに対

































められている（図2, 表 1 ）。




　図 2 、表 1 の指標の OE /ā/ は、C写本では /ɔ：/ 
に変化した。
　WS. ā > ó : abód （viii） 




C写本の音韻的特徴をあげる。はじめに、æ > e 
への変化が著しいことが指摘されている（例は一
部のみ引用する）。
WS. æ- 1  < ā + i-umlaut > e : arecce = aræ- ce







WS. æ- 2  < WG. ā > e : cwedom （XIX）











WS. ēɑ >⑴ ia, ya ： briac （IV）, sciap （XX）
　　　　（Crawford 1922: 434, §20）
　小野・中尾（1980：176）によれば、/æɑ, æ：
ɑ/ は LK（後期ケント方言）で第一要素が上げら
れ［jɑ, jɑ：］ ,<ia, ya>となる。つまり、C写本の言
語が LK における変化を反映していることを示す。
　次に、やや特定の環境での音変化を取り上げる。
　WS. eɑ + （l + cons.） > ⑴ iɑ : sialde （XXI）
　　　　　　　　　> ⑵ ie, ye : syelde （XXI）
　　　　　　　　　> ⑸ ɑ : ɑlle （VI）
　　　　　　　　　> ⑹ ɑe : ɑellum （XIII）
































語版旧約聖書（七書）』（MS. Cambridge University 
Library, Ii, 1. 33）の言語について、英語史の面か














Archive Catalogue） はWeb サ イ ト（http：//janus.lib.
cam.ac.uk/）から閲覧することができる。
2 ）ケンブリッジ大学図書館所蔵の写本（MS. Cambridge 









いて、‘w’ として用いられた ‘wynn’ の字形と ‘r’ の字形は
似通っているために生じた写字生またはテクストの誤り
であるという疑いが残る。写真 2 を参照されたい。
6 ）Cainに -e が付け加えられている。写字生が語末に-eを
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